



The collapse of the so-called bubble economy in Japan and the long entrenchment of Japan's economy in the
doldrums of recession and financial despair can be considered one of the important factors contributing to the Asian
financial crisis that erupted in July 1997. Similarly, it is one of the main reasons why the recovery from the crisis is
still on an uncertain footine.
Firstly, this article examines the background and causes of the bubble economy, focusing on stock and real estate
market issues. Next, it delves into the various government policies (such as monetary and fiscal policies, banking
and foreign exchange rate systems and crisis management measures) implemented, their impact and limitations as
to re-energizing the economy, discussing them in detail and putting forward criticisms and suggestions. Lastly, it
considei･s the complementary relationship between Japan and Asia and analyses in some detail Japai-'s role in tl-e
recent financial crisis. This part is particularly aimed at examining the potential effects of the so-called New
Miyazawa Plan on the nascent economic recovery of Asia.
Despite their high degree of interdependence the East and Southeast Asian countries have few and weak formal
organizations that may help them coordinate their economic policies. Setting up a new international organization or
institution among the Asian countries to strengthen economic cooperation in the region is regar･dec! as being an














































































































































































































































































































































































































一般的にアジアは自身の出来事にもっと責任を持たなければならない｡ ASEAN､ APEC､ IMFはアジ
アだけのことに構ってはいられない｡アジア諸国による国際的機関はアジア自身の手によって設立され
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るべきなのである｡最近アメリカはAMFの提唱に反対しなくなり､日本は新宮沢構想を具体化させなが
らアジア諸国とAMF設立に向けて意欲を見せている｡宮沢蔵相は､ EMF　東アジア通貨基金)をアジア
に設立するのに協力するという中国の合意を得た｡ EMFはAMFと異なる点はなく､メンバーとなる国は
EAEC (乗アジア経済執行委員会)と同じである｡ EAECは1990年12月にマレーシアのマハティール･モ
ハメド首相が提案したものだが､それ以降休止状態にある｡
アジア諸国にとって､現存の組織に加え自分達の手で経済協力を強化するような国際機構を設立する
ことが理想である｡その新しい機構の名称がAMFであろうとEMFであろうと大した問題ではない｡アジ
アのどこかの国で新しく金融危機が発生するのを防ぎ､あるいはアジア全域に危機が拡大する前に能率
よくその国を支援する機構であれば充分である｡最後に､日本は新宮沢構想の実施を通して果たすべき
重要な役割を担っていると言えるだろう｡
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